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To determine the deflection and the mOment distributiOn under the each
loading stage between initial and ultimate,incユむding crackind 10ad,continuous
prestressed concrete beam having twO sPanS have been examined.
In this test,thitty―eig t beanls with fol10wing cOnditions were selected,(a)
ユocation of jOint,(りpreS ressing steel ratio,(の 甲agnitudes of prestressing,
(d)10CatiOn ot loading POint,(O kindS OE coicrets(nOr4aliand light_weight
concretの。                 l         i
This rePort describes the results ot exPerimental and theoとetical inv stiga iOn
in which the effects of the above cOnditions On the behaViors Of the iointing
and monolithic beam were observed.
1・ ま え が き ここでは接合連続はりのうち,最も基本的な2スパン
コンクリー ト構造物にプレキャスト部材を利用する  連続はりを採り上げ,スパン間に設ける接合点の位置,
と,工期の短縮。経済性・ 品質管理の面で多くの利点が  PC鋼材比と圧着プレストレス量を要因に選び,種々 の
もたらされるものと考えられる。プレキャスト部材の利  条件のもとで載荷試験を実施した。その結果にもとづい
点の一つに,これを連続はりに応用する方法が種々検討  て,この種の連続はりの基本的性質,すなわち,荷重の
されてヤヽる。 増力Πに伴うたわみの変化 0モー メント分布の変化,いい
従来,一体打ちの鉄筋コンクリー トあるいはプレスト  かえるとモーメント再分配の様相およびひびわれ耐力と
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用性を検討することにする。                        L

















一方,端支点より任意距離 駒 でのたわみ δは同図
(C)を参照して次式で与えられる。
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する比は 1.1であったので, ここでは ユ名″。ν税 と
しては上記の計算値を10%割増して用いることにした。
(4)たゎみ     、
図-3に載荷点下のたわみの実験値と計算植を示す。
たわみの計算値は式19)から求めたものである。
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3-ェーM-12 1  72.2
4-ェーM-12 1型
壁ェー C-12 1 81,0
6-正一M-14 1 109.8
71τ14 1 103.8
8-ェーM-10 1  50.3




























____旦全二三_1    364300
畿 1畿1笠
_±笙と1 364300_
54.5  1    364300
ミ登1遷批
54.5  1    364300
革 1韓1専
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Table 4 Details, cracHng and ultinlate_load of test beams
Flexural cracking load            l  Ultimate load





































































































































































































蒸干Ratio of beam with Verti9al ioint(Pu/Puclto beam with 」oint at zo「o niOment Point.
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は初期の Иじ,MAと終局時の イσ//v4の差 程度に
よって若千変動すると推察される。
Ratio oi normaユwーeight concrete(Series v)
ぎ柱/PめtO lighc―weight concrete(Series I)
C駒/P7つ
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7-エーC-14 -―――  △▲
8-I―M-lo ― O、0
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